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Gravity anomalies and Geoid heights around Syowa station (60-80S and 20-60E) have been calculated by combining in-situ 
gravity data obtained by JARE and GOCE EGM.  The in-situ gravity data employed were land gravity data since 1967 
(JARE-9), surface ship gravity data since 1985 (JARE-27) and airborne gravity data in 2006 (JARE-47).  In addition to these 
data, altimetric gravity data (grav.img.20.1; Sandwell and Smith, 2009) were employed for the areas with no surface ship 
gravity data.  The calculations have been conducted by means of LSC (Least Squares Collocation) with remove-compute-
restore techniques using GOCE DIR-R4 as the long wavelength gravity field.  A T&R type covariance function (Tscherning 
and Rapp, 1974) was determined so as to fit the empirical covariance function estimated from the airborne gravity data, and it 
was used in the LSC procedure. The results showed the formal errors estimate for the area with enough number of gravity data 
were several mgals and less than 10 cm for gravity anomalies and geoidal heights, respectively.  There is a ground-based 
geoid height calculated by combining the GPS ellipsoidal height, leveling and a DOT (Dynamic Ocean Topography) model at 
a GPS observation point in Syowa station (Shibuya et al., 1999).  The value was compared with the computed geoid height 
and it was revealed the discrepancy was 28cm which might imply the accuracy of the DOT (Dynamic Ocean Topography) 
model.  
 
昭和基地周辺の南緯 60°－80°、東経 20°－60°の領域で、JAREの重力データと GOCEによる地球重力モデル
(EGM)を用い、重力異常ならびにジオイド高を計算した。JAREの重力データとしては、JARE-9以後の地上測定
データ、JARE-27以降のしらせによる船上重力データ、JARE-47で実施された日独航空重力を使用し、船上重力が
ない海域については、衛星高度計による 1分グリッド重力データ(grav.img.20.1; Sandwell and Smith, 2009)を使用し
た。計算は LSC (Least Squares Collocation)で、長波長成分に GOCEの DIR-R4モデルを用いた remove-compute-
restore法によった。なお、LSCの計算には、航空重力データから得られた経験的共分散関数にフィットするよう
に決めた T&R 型の共分散関数(Tscherning and Rapp, 1974) を使用した。得られた重力異常の精度はデータの密な
領域で数 mgal程度、同じくジオイド高は 10㎝より良いと見積もられる。昭和基地の GPS点では、験潮点との水
準測量データと力学的海面高度(DOT)モデルの値を組み合わせることによって、ジオイド高が求められている
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